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Abstract: This study is to popularize and standardize vibration control system for wooden houses. For this 
purpose, development of the new brace fastener which contains damping mechanism and performance evaluation 
of it will be performed. The new brace fastener is low-cost and easy to install, moreover it is effective for strong 
storm. To absorb the vibration energy of a wooden house effectively, focusing on wood braces which is used as 
major shear wall in post and beam construction wooden houses, the new brace fastener which connects the end of 
a wood brace and a wood frame contains high damping rubber. Furthermore, structural design method and 
performance evaluation method of wooden houses with the new brace fasteners will be proposed. Since the 
performance evaluation method is simple and clear for not only engineers but also clients, they can understand the 
balance of the structural performance and the costs easily. 
To solve social problems and realize an affluent society, it is important that producing high-quality housing stocks, 
namely wooden houses with higher structural performance. Clients must be notified the importance of building 
wooden houses with higher structural performance. With the new brace fastener, structural performance of 
wooden houses will be improved due to its vibration control mechanism at lower cost. Therefore, the new brace 
fastener is able to be standard vibration control system for wooden houses. The new brace fastener provides 
clients with safer dwelling against disaster due to large earthquakes or large storms, and an affluent society will be 
realized. 
 










































かい側に径が 3.7mm、長さ 45mm のビス 6 本、柱






























































































































































































表 1 完全弾塑性モデルの特性値一覧 
No.1 No.2 No.3
Py(kN) 3.74 3.28 3.40
Pmax(kN) 6.16 5.30 5.39
P(1/150rad)(kN) 3.66 3.82 3.65
Pu(kN) 5.62 4.88 4.90
μ 6.24 8.06 6.92
Ds(=1/√2μ-1) 0.30 0.26 0.28
0.2·Pu/Ds(kN) 3.81 3.80 3.51
2/3Pmax(kN) 4.11 3.53 3.59
K(kN/rad) 526 672 580
γy(x10-3rad) 7.11 4.88 5.86
γv(x10-3rad) 10.69 7.25 8.44















Py 3.47 0.068 0.967 3.35 1.88
P(1/150rad) 3.71 0.025 0.988 3.66 2.05
0.2·Pu/Ds 3.70 0.045 0.978 3.61 2.03












































































































デルはトリリニアとし、圧縮側は 4 折れ線の NCL
モデルをとした。既存の筋かい金物を用いた、た
すき掛けの筋かい耐力壁と構造用合板耐力壁の
履歴モデルについては、4 折れ線の NCL モデルを
用いた。 
解析モデルを作成するにあたり、壁量充足率お
よび 1 階と 2 階の床面積比を主なパラメータとし








































































































は 1.96kN/m、C0は層せん断力係数で 0.2 である。
単位面積重量比とは、1 階と 2 階の単位床面積あ
たりの重量比で、本解析では 0.7 とした。面積比
は 1 階と 2 階の床面積比である。なお、解析モデ
ルの一次固有周期は、床面積比が 1.0、壁量充足
率が 1.0 の場合で 0.43 秒、壁量充足率 2.0 の場合
で 0.30 秒であった。 
 
入力地震波の種類は、JMA Kobe NS 波および
BCJ L2 波とした。JMA Kobe NS 波の入力倍率は








図 10 に JMA Kobe NS 波を入力した場合の最大
層間変位を示す。最大層間変位は、床面積比が 1.25、











































































































































図 10 壁量充足率と最大層間変位との関係 
(JMA Kobe55%、合板負担率 0%) 
図 11 壁量充足率と最大層間変位との関係 












図 12 壁量充足率と最大層間変位との関係 
(JMA Kobe55%、合板負担率 50%) 
 
 
7. まとめ 
剛性と靭性をバランス良く持ち合わせ、従来の
金物に比べて制震効果が高い筋かい金物を開発
し、その概要と静的せん断加力試験結果を示した。 
地震応答解析を実施し、2 階建の在来軸組構法
木造住宅に制震機能付き筋かい金物を用いた場
合の最大層間変位を把握した。この金物を用いた
筋かい耐力壁は、構造用合板耐力壁に匹敵する性
能を有していることが分かった。 
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